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ンを実施した。このグループディスカッションでは，Brown, J., Issacs, D. が提唱するワールド・カ
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書籍としては，2005年に，“The World Café : Shaping Our Futures















































































































































































































































































































































































































香取一昭「NTT 西日本 ワールドカフェを活用したインタラクティブな社員対話会を開催 ダイア
ログの文化を社内に広げる（特集 対話〈ダイアログ〉で育む組織の行く勢力）」『企業と人材』






人はいつでも当事者）―」『ヒューマンライツ』276 号 2011 年３月 pp. 68-70．
寺原裕明（2011）「筑前町からのたより 実現した「ワールド・カフェ in 筑前町」」『ヒューマンラ
イツ』283号 2011 年 10 月 pp. 68-70．
長岡俊成「お寺でワールド・カフェは可能か？ ―現代的「寄り合い」の実践―」『曹洞宗総合研究セ







『広島大学留学生教育』第 10号 2006年３月 pp. 71-7．
Brown, J., Issacs, D., & The World Cafe Community, The World Cafe : Shaping our future through
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How Were World Café-style Discussions Involving International
and Japanese Students Perceived?
Satoko KUROSAKI
Abstract
Some international students do not have any opportunities to talk with Japanese native speak-
ers prior to entering universities. In order to provide such students with opportunities to talk with
Japanese speakers, group discussions were held in which identical numbers of Japanese students
and international students participated. For these discussions a format called “World Café” was
adopted which has a few distinctive characteristics. This paper presents the results of interviews
with international students who participated in the discussions regarding what they thought about
having discussions that involved Japanese students and what their opinions of World Café style
discussions were.
Key words; World Café，discussion, Japanese language education, international students, university
students
留学生・日本人学生混合のワールド・カフェ式のディスカッションはどう捉えられたか
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